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ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻶداب

دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴــّـــﺔ اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳــــّــــﺔ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻌﻠﱠﻘﺔ زﻫﲑ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﺑﻨﻴﺎن

*

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل2021/01/14 :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم2020/07/21 :

https://doi.org/10.51405/18.2.5
ﻣﻠﺨّﺺ
ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺗﺠ ّﻠﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ،ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺠﻠّﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻳﻘﻒ أﻣﺎم ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي أﻓﻀﻰ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ وﻗﻒ ﺣﺮب ﻃﺎل أﻣﺪﻫﺎ واﺳﺘﻤﺮت ﺳﻨﻮاﺗﻬﺎ ،وﻛﺎدت أن ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﻋﺒﺲ
وذﺑﻴﺎن وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻤﺎ.
وﺗﻌﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺪﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻧﺼﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن
وﻓﻴﺎً ﺻﺎدﻗﺎً ﻓﻲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﻒ ﻋﺒﺜﻴﺔ اﻟﻤﻮت وﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺴﻼم اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻋﻮدة اﻟﺤﻴﺎة وﺑﻬﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ أﻧﺼﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ )ﻫﺮم ﺑﻦ
ﺳﻨﺎن واﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف( ﻓﺮاح ﻳﺨ ّﻠﺪ ذﻛﺮﻫﻤﺎ ،وذﻫﺐ إﻟﻰ إﻧﺼﺎف اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ ﺧﻠﻮد
اﻟﺼﻠﺢ واﻟﻘﺼﻴﺪة واﻟﺸﺎﻋﺮ أﻳﻀﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣ ﻴﺔ :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ،اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﻮﻓﺎء ،اﻟﺴﻴﺪان.

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﻳﺒﺪو ﻋﻨﻮان ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء وﻣﺸﻌﺮا ﺑﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،ﺣﻴﻦ ﺟﻌﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ
اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ا ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ )ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻴﻮم(،
ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺣﻴﻦ ﻧﺪرك أن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻫﻮ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ذاﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻬﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻴﻮم ،وﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ إدارة اﻷزﻣﺎت وإﺟﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ وﻓﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺣﻞ
اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻨﺎﺷﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ.

* ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ /اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷردﻧﻴﺔ ،إرﺑﺪ ،اﻷردن .
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اﺑﻨﻴﺎن

وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ،ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷداء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺼﺮف ،اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ :اﻷﻟﻔﺎظ واﻷداء واﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ،
واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﻴﺎزة ﻗﺼﺐ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻓﻜﺎﻧﺖ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻫﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ،وإﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ،وأﻣﺎرة داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرﺗﻪ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺠﺮﻳﺎت
اﻟﺤﻴﺎة وﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ).(1
وإذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ أن ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻜﻠﻤﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺒﻘﻰ
ﻧﺪور ﺣﻮل ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ،وﻫﻮ ﻓﻦ ﺿﺮوري ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺸﺘﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ أزﻣﻨﺔ اﻟﺤﺮب واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ،وﻫﻮ ﻓﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮون ،وﻟﻜﻦ
ﻫﻨﺎك أﻧﺎس – ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن  -ﺧﻠﻘﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس وﻗﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ ﺑﻜﻞ
رﺣﺎﺑﺔ ﺻﺪر ،ﻣﺘﺤﻤﻠﻴﻦ ﻻ ﻳﺒﺪون ﺿﻴﻘﺎ وﻻ ﺿﺠﺮا ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺎدﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت ،ﺑﻞ إﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻷن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا اﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﺔ،
وﻫﺬه اﻟﻨﻤﺎذج ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .ﻓﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﺮز أﺳﻤﺎء ﻣﺘﻌﺪدة
ﻣﻨﻬﻢ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
وﻫﻤﺎ) :اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف وﻫﺮم ﺑﻦ ﺳﻨﺎن( اﻟﻠﺬﻳﻦ دﺧﻼ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ أوﺳﻊ أﺑﻮاﺑﻪ ،ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨﺎ أﺧﻴﺮا
ﻣﻦ إﻳﻘﺎف ﺣﺮب ﺿﺮوس ﻃ ﺎﺣﻨﺔ داﻣﺖ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ورﺣﻢ وﻫﻤﺎ :ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺲ وﻗﺒﻴﻠﺔ ذﺑﻴﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﻛﺎدﺗﺎ أن ﺗﻔﻨﻴﺎ ﺑﻴﻦ أﺧﺬ ورد ﻓﻲ
ﺣﺮب ﺛﺄرﻳﺔ ﻃﺎل أﻣﺪﻫﺎ.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﺗﻌﺎورت أﻗﻼم اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪرس واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺷﻌﺮ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ
أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ وﻣﻌﻠﻘﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وأذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ دراﺳﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎدر اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ) :ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺴﻤﻮ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ – اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه( ،وﻗﺪم ﺳﻌﺪ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﺒﻲ دراﺳﺘﻪ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ) :زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺤﻖ واﻟﺨﻴﺮ واﻟﺠﻤﺎل( ،وﻫﻨﺎك
دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﺧﻀﻴﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻌﻨﻮان) :اﻟﻤﺪﻳﺢ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان) :اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ( ﻟﺴﻠﻤﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺣﻤﺪ.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺪﺛﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ
ﻋﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﺗﺨﻠﻴﺪه ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺠﻠﻴﺎت إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺪى ﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ،إذ
ﻗﺪم ﻟﻨﺎ زﻫﻴﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺟﻤﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺬي أﻓﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ووﻗﻒ اﻟﺤﺮب.
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دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴـــــﺔ اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳــــــــﺔ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ

دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ:
ﻳﺴﺘﺤﻖ زﻫﻴﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻷول ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ
اﺗﺼﻒ ﺑﻬﺎ وﺗﻮاﺗﺮت ﻓﻲ أﺷﻌﺎره وأﺧﺒﺎره اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻬﺪوء،
ودﻋﻮﺗﻪ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻘﻞ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺎﺻﻢ واﻟﺘﻘﺎﺗﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺒﻪ ﻟﻠﺨﻴﺮ وأﻫﻠﻪ وﻣﺪﺣﻪ إﻳﺎﻫﻢ
وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ وﺗﺨﻠﻴﺪ ذﻛﺮﻫﻢ ،ﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻮ ﺷﻴﺦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻦ ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة
وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻮﻟﻴﺎت ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺤﻜﻜﻴﻦ ،وﻛﻠﻬﺎ ﺻﻔﺎت اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ
واﻟﺮوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ورﻛﻨﻬﺎ اﻟﺮﻛﻴﻦ.
وﻟﻌﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﻜﺮة اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة،
ﻓﺴﺮت ﻓﻲ أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪرﺟﺔ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ إﻳﺬاﻧﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ذﻫﻨﻪ ﺣﻴﻦ
اﺑﺘﺪأ ﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ زوﺟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ – واﻟﺤﻨﻴﻦ ﻣﻦ دون ﺷﻚ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻮﻓﺎء اﻟﺮاﻗﻲ  -اﻟﺘﻲ
ﻛﻨﺎﻫﺎ )أم أوﻓﻰ( ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﻜﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﻐﺔ اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ )أوﻓﻰ( ﻣﻦ ﻣﻌﺎن
وﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﺴﻤﻲ وأﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
اﺧﺘﻴﺎره ﻟﻠﻜﻨﻴﺔ أو اﻻﺳﻢ.
وﻟﺌﻦ ﺑﺪأ زﻫﻴﺮ ﺑﺘﺬﻛﺮ زوﺟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ واﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺤﻄﺔ وﻓﺎﺋﻪ اﻷوﻟﻰ ،ﺣﻴﻦ ﻗﺎل:
ﺑﺤﻮﻣﺎﻧﺔ اﻟﺪراج ﻓﺎﻟﻤﺘﺜﻠﻢ

أﻣﻦ أم أوﻓﻰ دﻣﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻠﻢ

)(2

ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻓﻜﺮة اﻟﻮﻓﺎء ذاﺗﻬﺎ ﻳﺴﺮي ﻧﺴﻐﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪر ﺟﻬﺪ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن وﺧﻠﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺘﻪ ،ﻓﻬﺬا ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء وﻣﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ذاﺗﻪ ،ﻓﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻘﻴﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﺮاوﻏﺎت واﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ اﻟﺘﻲ
اﻧﻄﺒﻌﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﻫﺬه ﻣﺤﻄﺔ وﻓﺎء ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻧﺴﺠﻠﻬﺎ ﻟﺰﻫﻴﺮ ،ﻳﻘﻮل:
ﻳﻤﻴﻨﺎً ﻟَﻨِﻌﻢ اﻟﺴﻴـﺪان وﺟﺪﺗُﻤـــﺎ

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺳﺤﻴﻞ وﻣــﺒـْــــــﺮم

ﺗﺪارﻛﺘﻤــﺎ ﻋﺒﺴﺎً وذُﺑﻴﺎن ﺑﻌﺪﻣــﺎ

ﺗﻔﺎﻧـَﻮا ودﻗﱡﻮا ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋِﻄـﺮ ﻣﻨْﺸــﻢ

وﻗــﺪ ﻗُﻠﺘُﻤﺎ :إن ﻧﺪرك اﻟﺴﻠﻢ واﺳﻌﺎً

ﺑﻤﺎل وﻣﻌﺮوفٍ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻧﺴﻠــﻢ

ﻓﺄﺻﺒﺤﺘُﻤــﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻣﻮﻃﻦ

ﺑﻌﻴﺪﻳـْـﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮق وﻣﺄﺛﻢ

ﻋﻈِـﻴﻤﻴﻦ ﻓـﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻌـٍﺪ ﻫﺪﻳﺘـﻤﺎ

وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺒﺢ ﻛﻨﺰاً ﻣـﻦ اﻟﻤﺠــﺪِ ﻳﻌﻈُــﻢ

ﺗُﻌﻔﱠــﻰ اﻟﻜﻠـﻮم ﺑﺎﻟﻤﺌِـﻴــــﻦ ﻓﺄﺻﺒـﺤﺖ

ﻳﻨﺠﻤـﻬﺎ ﻣـﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠــــــﺮم
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اﺑﻨﻴﺎن

ﻳﻨﺠﻤــﻬﺎ ﻗـﻮم ﻟﻘــﻮم ﻏﺮاﻣـــــــﺔً

وﻟﻢ ﻳﻬﺮﻳﻘﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻞءَ ﻣِﺤﺠـــــــــﻢ

ﻓﺄﺻﺒـﺢ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬـﻢ ﻣـﻦ ﺗﻼدِﻛﻢ

ﻣﻐﺎﻧـــﻢ ﺷﺘﻰ ﻣــــﻦ إﻓـﺎل ﻣﺰﻧﱠــــــــــﻢ

أﻻ أﺑﻠﻎ اﻷﺣـــﻼف ﻋﻨﻲ رﺳﺎﻟـــــﺔً

وذُﺑﻴﺎن ﻫـــــــــﻞْ أﻗﺴﻤﺘﻢ ﻛـﻞﱠ ﻣﻘﺴﻢ

)(3

ﻓﻬﺬه اﻷﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺪو ﺷﻌﺮاً ﺟﺎﻫﻠﻴﺎً ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻟﻮﻻ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ أﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ؛ ﻷﻧﻬﺎ واﺿﺤﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻟﻴﻨﺔ اﻟﺤﺮوف ﺑﻴﻨﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺄﺟﻮاء اﻟﺼﻠﺢ
واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف وﺟﻤﻴﻞ اﻷداء ﻋﻨﺪه ،وﻫﻮ
ﻣﻠﻤﺢ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ .وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ زﻫﻴﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻴﺚ ﺳﺒﺮ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺼﻠﺢ
واﺧﺘﺒﺮ ﻋﺎﻟﻤﻬﻤﺎ اﻟﺨﺎص ،وأﻧَﻄﱠﻘَﻬﻤﺎ ﻛﻼﻣﺎً ﻣﺴﺆوﻻً أوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ ،ﻓﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻓﻐﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﺷﺎﻋﺮاً ﻣﻘﺘﺪرا وإﻧﺴﺎﻧﺎ
ﻣﺒﺪﻋﺎً ﻣﺘﻔﺎﻋﻼً ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺬ ﻫﻮ أﺻﻼ إﻧﺠﺎز ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات
اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﻦ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ وﻳﺨﻠﺪﻫﺎ ،ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻀﻴﺎع وﻓﻌﻞ اﻟﺰﻣﻦ).(4
ﻟﻘﺪ ﺑﺚ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ روﺣﺎً ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻜﺎن ﺑﺬﻟﻚ
ﺷﺎﻋﺮاً ﻣﺘﻔﺎﻋﻼً ﻣﺠﺪدًا ذا ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ أداﺋﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺮدة
واﻷﻧﻤﺎط اﻟﺴﺎﺋﺪة).(5
وﺑﺬﻟﻚ ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وإﺑﺮام
اﻟﻌﻬﻮد ،واﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻓﺼﻮﻻ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﻴﻢ ورﺳﻢ اﻷﻋﺮاف ،وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﻼﻗﺔ ،وﺗﺠﻠّﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮغ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎت.
ﺟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﻲ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:
ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ أن زﻫﻴﺮا اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ،
وأدرك ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻓﺄﺧﺬ ﻳﺼﻮغ ﻟﻮﺣﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺧﻼﻗﺔ وﺻﻮراً ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ:
ﺑﻤﺎل وﻣﻌﺮوفٍ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻧَﺴﻠﻢ

وﻗﺪ ﻗﻠﺘﻤﺎ :إن ﻧﺪركِ اﻟﺴﻠﻢ واﺳﻌﺎً

)(6

ﻓﻬﻢ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺼﻠﺢ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ،
ﻓﺎﻟﺼﻠﺢ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ وﺿﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻼﺷﻰ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓَﻌﺒﺮ ﺣﺮف اﻟﺠﺮ )اﻟﺒﺎء( اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺗﺠﻠﺖ ﺗﻔﺎﻫﺔ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻈﺮ
اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺼﻠﺢ ،وﺑﺪأت ﺑﻮادر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ
)اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ اﻟﻘﻮل(.
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دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴـــــﺔ اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳــــــــﺔ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ

إن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺎل أداةً ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ووﻗﻒ ﻓﻌﻞ اﻟﺜﺄر ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن ﻛﺎن
ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎل ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻜﻠِﻒ )ﺑﺎﻟﻤﺌﻴﻦ( ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪﻳﻦ،
ﻟﺬا ﺗﻢ دﻓﻊ اﻟﺪﻳﺎت ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ )اﻟﺘﻨﺠﻴﻢ( ،وﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪع زﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻏﻤﺰة ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮدة
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻳﻨﺠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮم(؛ ﻳﻘﻮل:
)(7

ﻳﻨﺠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮم

ﺗُﻌﻔّﻰ اﻟﻜﻠﻮم ﺑﺎﻟﻤﺌﻴﻦ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖْ

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳ ﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺪى زﻫﻴﺮ أن ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ زﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺤﺮب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻻﺳﺘﻘﺮار،
وﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻣﻨﻴﻦ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮازن وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺤﻴﺎة
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﻮت.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺼﻠﺢ اﻧﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮب وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺘﻴﻦ )ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن(  -وﻫﻤﺎ أﺑﻨﺎء
ﻋﻤﻮﻣﺔ  -وذﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ دﻳﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻓﻴﻨﻬﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺎر ﺣﺮب ﻣﺴﺘﻌﺮة ﻃﺎل أﻣﺪﻫﺎ ،وﻣﻦ
ﺛَﻢ ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻮق اﻟﺪم وإﻧﺘﻬﺎء أﺳﺒﺎب اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄر ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ
ورﺳﻮﻟﻲ ﻣﺤﺒﺔ وﺳﻼم ووﺋﺎم؛ ﻳﻘﻮل:
ﻳﻤﻴﻨﺎً ﻟﻨﻌﻢ اﻟﺴﻴﺪان وﺟﺪﺗﻤﺎ

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣـــــــﺎل ﻣﻦ ﺳﺤﻴﻞ وﻣﺒﺮم

ﺗﺪارﻛﺘﻤﺎ ﻋﺒﺴﺎً وذﺑﻴﺎن ﺑﻌﺪﻣــﺎ

ﺗﻔﺎﻧﻮا ودﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻄــــﺮ ﻣﻨﺸﻢ

ﻋﻈﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻌﺪ ﻫﺪﻳﺘﻤﺎ

وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺒﺢ ﻛﻨﺰاً ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺪ ﻳﻌﻈﻢ

)(8

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺗﺒﺪو ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،ﻧﻬﺠﻬﺎ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ وأﺟﺎد ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ،ﻫﻲ:
 دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻷﻟﻔﺎظ. دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻷداء. دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰﻣﻦ.دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻷﻟﻔﺎظ:
ﻳﻌﻤﺪ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺤﺮوب ،وﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ
ﺧﻠﻖ ﺿﺮوب ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﻓﻦ اﻟﺤﻮار ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ إﻧﺠﺎز ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺴﻼم ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
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اﺑﻨﻴﺎن

اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ﺗﻄﻔﺢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ واﻟﺼﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻴﺮة) ،(9إذ إن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺒﺪع ﻫﻮ ﻣﻦ
ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ أو اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻘﺪر ة ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﺣﻔﺰ ذاﺋﻘﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼ وإﻧﺘﺎﺟﺎ).(10
ﻟﻘﺪ وﻇﻒ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ أﻓﺮغ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻃﺎﻗﺘﻪ وﺑﺎﻟﻎ ﻣﻘﺪرﺗﻪ،
وأﻟﺒﺴﻬﺎ ﻛﺴﺎء ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺼﻠﺢ؛ ﻳﻘﻮل:
ﻣﻐﺎﻧﻢ ﺷﺘّﻰ ﻣﻦ إﻓﺎل ﻣﺰﻧّﻢ

ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗِﻼدِﻛﻢ

)(11

ﻓ ﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ )اﻟﺪﻳﺎت( اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ زﻫﻴﺮاً ﺑﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺘﻪ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑ ـ )اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ(:

اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ

اﻟﺪﻳﺎت

ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺻﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ زﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻓﻘﺪ ﺻﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ
ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﺤﺮب اﻧﺘﺼﺎرا وﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ وإﻋﻼء ﻟﺸﺄﻧﻬﻤﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﻣﻐﺎﻧﻢ ﺷﺘﻰ .وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻫﻮ
ﺳﻴﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻷول ﺑﺤﻖ ﻓﻲ رﺑﻄﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ ﺑﺪﻳﺎر اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎر واﻟﻤﺠﺮور )ﻣﻦ
ﺗﻼدﻛﻢ( ،اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﻦ ،ﻟﻴﺠﻤﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻜﺮم واﻟﻌﺮاﻗﺔ واﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ
أﻋﻤﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺦ! وﻣﺎ أﺟﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ )ﻳﺠﺮي( أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺤﻴﺎة
واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻳﺒﺎب! واﻷﺟﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا أﻧﻪ
ﻳﺄﺗﻲ ﺧﺒﺮا ﻟﻠﻔﻌﻞ أﺻﺒﺢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ – أﺻﺒﺢ  -ﻣﻦ إﺷﺮاق وﻧﻮر ﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻞ داﻣﺲ ﺗﻠﺒﺪ ﻓﻲ
دﻳﺎر اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ إﻧﺘﺎج إﻃﺎر دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺟﺴﺪه اﻟﻠﻔﻆ وروﺣﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ،
أﺑﺪع ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ وﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺄﺻﻴﻠﻪ ،وﻫﻮ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن ﻟﻠﺼﻠﺢ )ﻫﺮم ﺑﻦ ﺳﻨﺎن
واﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف(؛ ﻳﻘﻮل:
ﻋﻈﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻌﺪ ﻫﺪﻳﺘﻤﺎ

وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺒﺢ ﻛﻨﺰاً ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺪ ﻳﻌﻈﻢ

)(12

وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
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دﻓﻊ اﻟﺪﻳﺎت
)ﺧﺴﺎرة ﻣﺆﻗﺘﺔ(

أدت إﻟﻰ

ﻋﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺰ
)ﻛﺴﺐ ﺧﺎﻟﺪ(

ﻳﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن ﻣﻦ دﻓﻊ ﻟﻠﺪﻳﺎت ﺧﺴﺎرة ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ،إﻻ أن
زﻫﻴﺮاً ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺴﺎرة ﻛﺴﺒﺎً ﻳﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺰ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وإن
ﻫﺬا اﻟﻜﺴﺐ ﻳﻔﻮق ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻣﻌﻨﺎه اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎت ﻗﻴﻤﺔ وﻣﻌﻨﻰ) :وﻣﻦ
ﻳﺴﺘﺒﺢ ﻛﻨﺰاً ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺪ ﻳﻌﻈﻢ(؛ ﻳﻘﻮل:
ﻣﻐﺎﻧﻢ ﺷﺘّﻰ ﻣﻦ إﻓﺎل ﻣﺰﻧﻢ

ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻼدﻛﻢ

)(13

وﺑﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ زﻫﻴﺮ اﻟﺪﻳﺎت ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ ،ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﻛﻐﻨﻴﻤﺔ ،وإﻧﻤﺎ دﻓﻌﺖ ﻃﻮﻋ ًﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﺄن ﺟﻌﻞ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺤﺮب )ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن(:
اﻟﻄﺮف اﻟﺨﺎﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ) :زﻣﻦ اﻟﺤﺮب( ،إﻻ أن اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ:
)زﻣﻦ وﻗﻒ اﻟﺤﺮب( ﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮﻳﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ وﺻﻒ اﻟﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪان ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻧﻢ ،ﻹدراﻛﻪ أن وﻗﻒ اﻟﺤﺮب وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻳﻌﺪ ﻧﺼﺮاً ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻞ
اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﻛﺮﻣﻬﻤﺎ وﻋﻈﻴﻢ ﺳﺨﺎﺋﻬﻤﺎ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ راح زﻫﻴﺮ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼء
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﺎت ،ﻓﻬﺬه اﻟﺪﻳﺎت أﺻﻴﻠﺔ ﻣﺘﻮارﺛﺔ )ﻣﻦ ﺗﻼدﻛﻢ( ،آﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺠﻴﺪة
ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد ،وﻫﺬا ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ وﻣﺤﻂ ﻋﺰة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ﻛﻤﺎ أن ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ وﺗﻀﺤﻴﺘﻬﻤﺎ
ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺪﻳﺎت ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻤﺤﺮك ﻧﺸﻂ ﻟﻠﺤﻈﺔ اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺻﻮرة ﻣﻮﺣﻴﺔ
ﺑﺴﺨﻮﻧﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﺻﺪق اﻟﻌﻤﻞ).(14
ﻟﻘﺪ ﺿﻤﻦ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ أﺑﻴﺎت ) -ﻣﺪح اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ( -ﻓﻴﻀﺎً ﻣﻦ
اﻷﻟﻔﺎظ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻳﻤﻬﺪ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻨﻬﺎ) :ﻟﻨﻌﻢ ،اﻟﺴﻠﻢ ،ﻣﻌﺮوف،
ﺧﻴﺮ ،ﻛﻨﺰاً ،ﻣﺠﺪ ،ﻳﻌﻈﻢ ،ﻋﻈﻴﻤﻴﻦ ،ﻋﻠﻴﺎ ،ﺗﻼدﻛﻢ ،ﻣﻐﺎﻧﻢ ،(... ،وﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺗُﺘَﺪاول ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻼم إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا .ﺣﻴﺚ ﺣﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺤﺸﺪ ﺳﺎﺋﺮ
ﺟﻬﻮده اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻴﻘﺪم ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻌﺒﺮة ﻟﻨﻤﻮذج إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺼﻮغ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻠﺤﻴﺎة).(15
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم إن ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ،
اﻟﺬي ﻳﺆﺳﺲ ﻹﻧﺘﺎج إﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﺣﺮص زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻋﻠﻰ
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اﺑﻨﻴﺎن

ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻟﻔﺎﻇﻪ وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎراﺗﻪ وﺗﺠﻮﻳﺪ ﺻﻮره وﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻜﺎره واﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻪ
اﻟﻤﻨﺸﻮد اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻟﻤﺒﺪأ وﻗﻒ اﻟﺤﺮب أوﻻ وإﺑﺮام ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺛﺎﻧﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻠﺖ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎره ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺟﺮاءات
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،وﻫﺬه ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ :أﺣﺪﻫﻤﺎ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ – )ﻫﺬا اﻵﺧﺮ( -
ﻳﻀِ ﻴﻊ ﻓﻲ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ اﻷول ﻟﻜﻲ ﻳﺆﻛﱢﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻵﺧﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ واﺳﺘﻤﺮار وﻗﻌﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ:
)ﻳﻨﺠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮم( ،ﻓﻘﺪ أﺳﻤﻌﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺟﺮام ﺑﺬﻛﺮه ﻟﻜﻠﻤﺔ) :ﺑﻤﺠﺮم( ﻫﺬه
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮﻋﺖ أﺳﻤﺎع أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺘﻴﻦ ﻃﻮال أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،وﻫﻮ زﻣﻦ )اﻟﺤﺮب( .ﺛﻢ
ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ )اﻹﺟﺮام( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺠﺮم(،
ﻣﻊ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﻈﺔ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻣﺒﺎﺷﺮة دون اﻟﻨﻔﻲ ﺑـ )ﻟﻴﺲ( ،ﻟﻜﻨﻪ أراد أن
ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر ﺻﻮرة اﻟﺤﺮب ووﻳﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ،ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﺻﺤﻮة ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ
ﻋِﻈﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﺘﺮﺣﻮﻧﻪ ﺑﺤﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ.
وﺗﺘﺒﺪى ﺻﻮرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮل) :ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻋﻘﻮق وﻣﺄﺛﻢ ( ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﻘﻮل )ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ( ،ﻟﻜﻨﻪ أراد أن ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻨﺎس )اﻟﻌﻘﻮق واﻟﻤﺄﺛﻢ(
دون أن ﻳﻮﺟﻬﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻴﻬﻢ ،ﻷن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻣﺎرﺳﻪ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﻛﺎن ﻓﻌﻼً ﻓﻴﻪ )ﻋﻘﻮق وﻣﺄﺛﻢ(،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺘﻌﺪ اﻟﺴﻴﺪان ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﻤﻠﻬﻤﺎ اﻟﻨﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺻﻼح ﺣﺎل اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻟﺬا أدﺧﻞ
ﻟﻔﻈﺔ )ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ( ﻟﻴﻨﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻘﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﻮق أﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ وإﺛﻤﻬﺎ.
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻷداء:
إن ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وإدراك ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻓﻜﺮ ﺑﻪ اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن ﻟﻠﺴﻼم) :ﻫﺮم
ﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف( ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﻜﺘﺴﺐ اﻟﺼﻠﺢ وإﻳﻘﺎف ﻧﺰﻳﻒ اﻟﺪم ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﻌﻨﻲ إﺟﺎدة اﻟﻜﻼم ،أو ﻫﻲ ﻓﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻤﻜﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧُﺴﺠﻞ
ﻟﻠﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ ﻗﺪرﺗَﻬﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔَ وﻣﻬﺎرﺗَﻬﻤﺎ اﻟﺒﺎرﻋﺔَ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﺣﺮﻳﻦ ﻟﺴﻨﻮات
ﺧﻠﺖ  -ﻳﺼﻐﻴﺎن إﻟﻴﻬﻤﺎ .ﻧﻌﻢ ،ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن أن ﻳﺠﻤﻌﺎ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ
واﺣﺪ وﻗﺪ أﺻﻐﻮا إﻟﻴﻬﻤﺎ وﻫﻤﺎ ﻳﻘﺮﻋﺎن اﻷﺳﻤﺎع واﻷﻓﺌﺪة.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ "اﻟﺠﺎﻓﺔ" إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﻻ ﺗﻨﺠﺢ وﻻ ﺗﺆﺗﻲ أُﻛُﻠَﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻻ ﺑﺪ
أن ﺗﻤﺘﺰج اﻟﻠﻐﺔُ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔُ ﺑﺘﻀﺤﻴﺎتٍ وﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺎدﻳﺔٍ ﻛﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔُ ،وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺣﺼﻞ ،ﻓﻠﻮﻻ اﻟﺼﺪق واﻹﺧﻼص ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ )ﻫﺮم واﻟﺤﺎرث( واﻟﺮﻏﺒﺔُ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻟﻤﺎ
ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﻤﺎ ،واﻟﺪﻟﻴﻞُ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗِﻬﻤﺎ وإﺧﻼﺻِﻬﻤﺎ ورﻏﺒﺘِﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ
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دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴـــــﺔ اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳــــــــﺔ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ

اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﻴﺎن ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻼ
)دﻳﺎت( اﻟﻘﺘﻠﻰ ﺟﻤﻴﻌﺎً ودﻓْﻌِﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،وﻫﺬا ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻌﺒ ﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷداءِ
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻠﻐﺔٍ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔٍ راﺋﻌﺔ؛ ﻳﻘﻮل:
ﺑﻤﺎل وﻣﻌﺮوف ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻧﺴﻠﻢ

وﻗﺪ ﻗﻠﺘﻤﺎ :إن ﻧﺪرك اﻟﺴﻠﻢ واﺳﻌﺎً

)(16

ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ ﻗﺪ أﻗﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮا ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ
اﻟﻤﺎﺣﻖ ،ﻓﺪﺧﻼ – ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻِﻤﻴﻦ  -ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﻜﻴﻤﻴﻦ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ،وﻋﺰﻣﻬﻤﺎ اﻷﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
إﻧﻬﺎء ﻫﺬه اﻟﺤﺮب – وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ  -ﻓﻤﺎ ﻋﺎد ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺼﺒﺮ أو اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ دﻓﻌﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ – وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻓﻌﻼ – ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺼﺢ اﻟﻨﻮاﻳﺎ وﺗﺼﺪق اﻟﻌﺰاﺋﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻓﺘﺄﺗﻲ ﻛﻔﻠﻖ اﻟﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إن ﻳﺮﻳﺪا
إﺻﻼﺣﺎ ﻳﻮﻓﻖ اﻟﻠﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ() ،(17وذﻟﻚ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﻦ
ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ.
إن اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻨﻜﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻦ دون
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺑﻤﺒﺎدرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺘﻌﻘﻞ واﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ أم اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﺒﻌﻬﺎ( ،ﻳﺪرك أن ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﺧﺘﻠﻄﺖ
ﺑﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻓﻨﻔﺬت إﻟﻰ ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ وﺑﺎﺣﺖ ﺑﻘﺮاءة ﻧﻔﺴﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻤﺎ
ﻛﺎن ﻳﺪور ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪﻳﻦ .وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ،
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ ،ودﻗﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺨﻴﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ أﺛﻨﺎء
إدارﺗﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع.
ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﺻﺎدﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻫﻤﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﻴﺎة وإﻗﺼﺎءً ﻟﻠﻤﻮت،
ﺣﻴﺚ ذﻫﺒﺎ إﻟﻰ ﻫﺪف ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺒﻴﻞ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﺒﺪت اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﻛﻠﱡﻬﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ درس ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ،وﻣﻘﻮﻣﺎت ذﻟﻚ )اﻟﺼﺪق واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﻮﻓﺎء( ،اﻟﺼﺪق ﻓﻲ
اﻟﻘﻮل واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ،وﻗﺪ ﻋﺒﺮ زﻫﻴﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﻘﻮل:
وﻗــﺪ ﻗُﻠﺘُﻤﺎ :إن ﻧﺪرك اﻟﺴﻠﻢ واﺳﻌﺎً ﺑﻤﺎل وﻣﻌﺮوفٍ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻧﺴﻠــﻢ

)(18

ﻓﻬﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ اﻟﺸﺮارة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻧﻘﺪح ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﻦ
ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ،وﻫﻮ ﻧﻤﻮذج راﺋﻊ دﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ وﻓﺴﺮ ﻓﻴﻪ
ﻣﻨﻄﻠﻘﻬﻤﺎ اﻷول ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ ،وﻫﻮ ﻗﺮار ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺴﻬﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺼﻠﺢ إن ﻛﺎن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎل )أي ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪﻳﺎت( واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ اﻟﻘﻮل :أي
ﺣﺴﻦ إدارة اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ )وﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻳﻌﺎدل ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻴﻮم(،
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اﺑﻨﻴﺎن

ﻓﺎﻟﺼﻠﺢ إن ﺗﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻮم اﻟﻼﺋﻤﻴﻦ ،وﻳﺨﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ داﺧﻠﻨﺎ ،ﻟﺴﻜﻮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺰرة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي أﻣﺎم ﺳﻤﻌﻨﺎ وﺑﺼﺮﻧﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ،ﻳﻘﻮل:
ﻓﺄﺻﺒﺤﺘُﻤــﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻣﻮﻃﻦ

ﺑﻌﻴﺪﻳـْـﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮق وﻣﺄﺛﻢ

)(19

وإذا ﻣﺎ دﻗﻘﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ واﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ،ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺑﻴﺎت ﻣﺸﺒﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪح واﻟﻜﻼم اﻟﻄﻴﺐ ﺑﺤﻖ اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻓﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس،
ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﻗَﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺤﻘﻬﻤﺎ ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺄﺳﻠﻮب
اﻟﻤﺪح ﻣﻊ ﻧﻌﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﺤﺎن ﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺮب وزﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ ،وﻳﺴﻨﺪ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ
)ﺗﺪارﻛﻬﻤﺎ( ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ،ﺑﻜﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺪارك ﻣﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﺤﺎل
اﻟﻤﻮﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﺎم.
وﻣﺎ أﺟﻤﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﻞ )أﺻﺒﺢ( ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺨﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻈﻼم! وﻣﺎ أﺟﻤﻞ
ﺗﻌﺪد ﺧﺒﺮﻫﺎ اﻟﺬي ﺟﺎء وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻮﺳﻴﻄﻴﻦ! ﻓﻬﻤﺎ) :ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ( ﻋﻦ اﻟﻠﻮم ،و)ﻋﻈﻴﻤﻴﻦ( ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻤﺎ ﺑﻴﻦ
ﻗﻮﻣﻬﻤﺎ .وﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺼﺒﺎح إﺷﺮاﻗﻪ ﻓﻴﻐﻤﺮ دﻳﺎر اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﻓﺘﻌﻮد اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ واﻟﺤﻴﻮان ﻳﻌﻮد
ﻳﻤﻸ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ،وﻫﻮ ﻳﻘﺼﺪ اﻹﺑﻞ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻮﺳﻴﻄﺎن دﻳﺎت ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع؛ ﻳﻘﻮل:
ﻓﺄﺻﺒـﺢ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬـﻢ ﻣـﻦ ﺗﻼدِﻛﻢ

ﻣﻐﺎﻧـــﻢ ﺷﺘﻰ ﻣــــﻦ إﻓـﺎل ﻣﺰﻧﱠــــــــــﻢ

)(20

وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ وﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﻃﺔ اﻵﺗﻴﺔ:

اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن

اﻟﺼـــﺪق
+
اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
+
اﻟﻮﻓﺎء

ﻧﺘﻴﺠﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

إن اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻗﺪ ﻻﺣﺖ واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎﺻﻬﺎ
وﺣﺴﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﺴﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ أوﻗﺎﺗﻬﺎ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺠﺪ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺪح ﻓﺮوﺳﻴﺔ
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دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴـــــﺔ اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳــــــــﺔ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ

ﻫﻨﺎ أو وﺻﻒ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻫﻨﺎك ﻷي واﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺿﺮب ﻣﻦ
ﺿﺮوب اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻟﻪ وﻏﺰواﺗﻪ).(21
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻫﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ،ﻣﻊ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪر ﺑﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﺣﺎول وﻓﺸﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،أو ﻟﻨﻘﻞ ﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮض اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻤﺠﺮﻳﺎت اﻟﺼﻠﺢ؛
ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻀﻨﻴﺔ وﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻀﺤﻴﺎت ﺑﺎﻫﻀﺔ.
ﻟﻘﺪ أدرك اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن ﺑﺄن دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺘﻬﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻳﺴﻴﺮان ﻓﻲ ﺧﻄﻴﻦ
ﻣﺘﻮازﻳﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
-

اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻌﻨﻮي :اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻔﻆ ﺧﺎﻃﺮ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ
وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻤﺎ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻤﺎ.

-

اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻲ :اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺪﻳﺎت وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ.

وﻟﻬﺬا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺎ ﻟﻐﺔَ ﺣﻮارٍ ﻫﺎدئٍ ،ﺑﻌﻴﺪٍ ﻋﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻹﺛﺎرة واﻟﺘﺄزﻳﻢ
واﻻﻧﺤﻴﺎز ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺤﻠﻢ ،ﺣﻮار ﻟﻐﺘﻪ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﺑﺜﺎ ﻓﻴﻬﺎ روح
اﻟﺤﻜﻤﺔ وﺟﺴﺪا ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻟﺘﺰام واﻟﻮﻓﺎء ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﺠﺎﺣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺬب أﺳﻤﺎع اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﻴﻦ وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺼﻐﻮن إﻟﻰ ﺣﺪﻳﺜﻬﻤﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﺴﺎﻣﻘﺔ ﻟﻠﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ،ﻟﺬا
ﻓﻘﺪ أﺳﺲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ أﺟﻮاءً ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎت واﻟﺮﺿﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،وﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮة ،دﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ
ﻟﻠﺼﻠﺢ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ا ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ،ﻓﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻫﻲ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع أﻳﻀﺎ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺰﻳﺎح اﻟﻤﺤﺴﻮب واﻟﺨﻠﻖ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ).(22
وﺗﺄﻛﻴﺪاً ﻟﻘﻴﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ،وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ،
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻴﺎﻗ ﺎت ذات ﺑﻌﺪ دﻻﻟﻲ ﻣﻮح ،ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺻﺪق اﻟﻤﺴﻌﻰ وﻋِﻈَﻢ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ،أﻓﻀﻰ إﻟﻰ
ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺻﻠﺢ ﺗﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎم ،ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮل زﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ) :وﻗﺪ ﻗﻠﺘﻤﺎ :إن ﻧﺪرك اﻟﺴﻠﻢ
واﺳﻌﺎً ...ﻧﺴﻠﻢ(.
وﺑﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ زﻫﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻠﺢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ،ﻓﻌﻤﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﺢ
واﻹرﺷﺎد واﻟ ﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺢ وﺑﻨﻮده ،ﺗﻘﺪﻳﺮاً ﻣﻨﻪ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ
وﺗﻀﺤﻴﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،ﻟﺬا ﻛﺎن ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ وإﺛﺎرة اﻷﺣﻘﺎد وﻋﻮدة اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ
ﺿﻴﺎع اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﺄﻛﺪ ﺿﺮورة أن ﻻ ﻳﻈﻬﺮ أﺣﺪﻫﻢ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻳﻀﻤﺮ ،ﻣﺘﻮﺳﻼً
ﺑﺈﻃﺎر اﻹﻳﻤﺎ ن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ،وأن اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺴﻤﺎء( ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬات اﻟﺼﺪور ،وأﻧﻪ ﺳﻴﺤﺎﺳﺐ
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اﺑﻨﻴﺎن

اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻋﺎﺟﻼً أو آﺟﻼً ،وأن ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ) :ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺎﺋﻨﺔ اﻷﻋﻴﻦ وﻣﺎ ﺗﺨﻔﻲ اﻟﺼﺪور()(23؛ ﻳﻘﻮل زﻫﻴﺮ:
وذﺑﻴﺎن ﻫﻞ أﻗﺴﻤﺘﻢ ﻛﻞ ﻣﻘﺴﻢ

أﻻ أﺑﻠﻎ اﻷﺣﻼف ﻋﻨﻲ رﺳﺎﻟﺔ

..........
ﻓﻼ ﺗﻜﺘﻤﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻜﻢ
ﻳﺆﺧﺮ ﻓﻴﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻓﻴﺪﺧﺮ

ﻟﻴﺨﻔﻰ وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﺘﻢ اﻟﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ
ﻟﻴﻮم ﺣﺴﺎب أو ﻳﻌﺠﻞ ﻓﻴﻨﻘﻢ

)(24

إن ﺣﺮص زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﺼﻠﺢ وﺗﻌﺰﻳﺰه ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ وإداﻣﺘﻪ ،ﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺎه ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﺨﻠﺼﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع اﻟﻤﺸﻔﻮع ﺑﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﺤﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﻮرﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ رآﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ وﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
رؤﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  :ﻣﻘﺪرﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار أوﻻً وﺗﺤﻤﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺤﻮار وﻣﺎ ﺟﺮى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎ ء واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎً ،ﻓﺎﻧﺒﺮى إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وراح ﻳﺨﻠﺪ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ،وﻋﺒﺮ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
وﻗﺪ ﻗﻠﺘﻤﺎ :إن ﻧﺪرك اﻟﺴﻠﻢ واﺳﻌﺎً

ﺑﻤﺎل وﻣﻌﺮوف ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻧﺴﻠﻢ

ﺗﻌﻔـــــﻰ اﻟﻜﻠﻮم ﺑﺎﻟﻤﺌﻴﻦ ﻓﺄﺻﺒﺤــﺖ

ﻳﻨﺠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠــﺮم

ﻓﺄﺻﺒﺤﺘﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺧﻴﺮ ﻣﻮﻃﻦ

ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮق وﻣـﺄﺛﻢ

ﻋﻈﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻌــﺪ ﻫﺪﻳﺘﻤﺎ

وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺒﺢ ﻛﻨﺰاً ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺪ ﻳﻌﻈﻢ

)(25

وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ،وﻣﺎ أﻓﻀﻰ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻵﺗﻲ:
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أﻓﻀﻰ إﻟﻰ

ﻋﻤﻞ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻔﺎوض
واﻟﺤﻮار

اﻟﺨﻠﻮد

ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﻟﺰﻫﻴﺮ

ﻟﻠﺴﺎﻋﻴﻴﻦ

وﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺄن ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻤﺠﺪ ﻟﻠﺴﺎﻋﻴﻴﻦ أدت إﻟﻰ ذﻛﺮ ﻃﻴﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﺨﺎﻣﺔ
ﺣﺠﻢ ا ﻟﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬان اﻟﻮﺳﻴﻄﺎن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎن اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺎن ﺑﺈرادﺗﻬﻤﺎ ،وﻣﻦ دون ﺗﻜﻠﻴﻒ
أو ﺗﻤﻮﻳﻞ ،إذ ﺗﻤﻜﻨﺎ  -وﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ أوﺷﻜﺖ أن ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ  -ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺤﻘﻬﻤﺎ) :ﺗﺪارﻛﺘﻤﺎ ﻋﺒﺴﺎ وذﺑﻴﺎن
ﺑﻌﺪﻣﺎ ...ﺗﻔﺎﻧﻮا ودﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻄﺮ ﻣﻨﺸﻢ(.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ اﻟﺤﻜﻴﻢ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻓﻀﻞ ﺗﺨﻠﻴﺪ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ
اﻟﺴﻴﺪان ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻼ درﺳﺎ ﺧﺎﻟﺪا ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﺨﻠﺼﺔ ،ﻓﺄﺛﻤﺮت ﺟﻬﻮدﻫﻤﺎ ﺣﻘﻨﺎ ﻟﺸﻼل
دم ﻇﻞ ﻳﻨﺰف ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن أﻣﺪا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﻴﺪ ﺟﺮاح اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎﻟﻬﻤﺎ اﻟﺨﺎص ،وﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ زﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﺣﻪ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺘﻪ؛
ﻳﻘﻮل:
ﻳﻨﺠﻤــﻬﺎ ﻗـﻮم ﻟﻘــﻮم ﻏﺮاﻣـــــــﺔً

وﻟﻢ ﻳﻬﺮﻳﻘُﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻞءَ ﻣِﺤﺠـــــــــﻢ

)(26

وﻫﻨﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻛﺮم اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع وﺻﺪﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮري ،ﻓﻤﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺔ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮري ،ﺗﺤﻤﻼ اﻟﺪﻳﺎت ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.
 دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰﻣﻦ:اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺮﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰﻣﻦ أﻳﻀﺎ،
وﻫﻮ أﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺟﺎد زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ،وأﻇﻬﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻬﺎرة ﻻﻓﺘﺔ ،ﺣﻴﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻊ أﺣﺪاث ﺷﻬﺪﻫﺎ وﻋﺎﻳﺸﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻨﻴﻦ )اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ( ،اﺳﺘﺜﺎرت ﻗﺮﻳﺤﺘﻪ ﻓﺎﺳﺘﺸﺮف
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اﺑﻨﻴﺎن

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﺳﺘﺜﻤﺮ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ،واﻟﺘﻘﻂ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﺴﺎﻋﻴـﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ،وراح
ﻳ ﺤﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﺑﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺣﺠﺰت ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺧﺎﻟﺪاً ،وﻟﺘﺒﻘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ
ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﺑﺎﻗﻴﺎً ودرﺳﺎً ﻧﺎﻓﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ،ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ وﺗﺘﺴﺎﻣﻰ ﻣﻊ رؤى اﻟﺸﺎﻋﺮ وروﺣﻪ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ)،(27
ﻧﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
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ﻟﻘﺪ وﻫﺐ زﻫﻴﺮ اﻟﺰﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺒﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﺗﻠﻴﻦ )ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن( ،ﻓﻤﻨﺢ اﻟﺰﻣﻦ ﺧﻠﻮداً ﻻﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺎً؛ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻧﻮﻋﺎً
ﻣﻜﺜﻔﺎً ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺎﻃﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻤﺜﻞ )اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻲ( ﻣﻮﺗﺎً وﺧﺴﺎرة ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ،وﺗﻌﻄﻼً وﺟﻤﻮداً ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮ
زﻫﻴﺮ ﻣﺪى اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎﺑﺲ واﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺒﺘﺴﻢ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﻮد ،وﺻﻮر اﻟﺤﺮب
ووﻳﻼﺗﻬﺎ )وﻣﺎ اﻟﺤﺮب إﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻢ وذﻗﺘﻢ( ،ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﺤﻀﺮ ﺻﻮرة أﻟﻐﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ
ﺻﻮرة اﻟﺴﻼم واﻟﺘﺼﺎﻟﺢ؛ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة وﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮت واﻟﻔﻨﺎء ،ﺣﻴﺚ
ارﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ )وﻗﻒ اﻟﺤﺮب( ﺑﺼﻮرة اﻟﻮﻓﺎء اﻟﺼﺎدق ﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺻﺎدﻗﻴﻦ وﻓﻴﻴﻦ أﻳﻀﺎً ،ﺧﻠﺪﻫﻤﺎ
زﻫﻴﺮ ﻓﻜﺎن ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﻟﻴﺎﻗﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم ،وﻛﻤﺎ
ﻳﻘﺎل) :ﻓﺎﻟﺠﺰاء ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ( .اﺳﺘﺤﻀﺮ زﻫﻴﺮ ﻛﻞ ﺻﻮر اﻟﺤﻴﺎة واﻧﺰاح ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﻮت
واﻟﻘﺘﻞ ،ﻓﻌﺰز وأﻧﺼﻒ ،وﺷﻮه ﺻﻮرة اﻟﺤﺮب ورﺳﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻟﻤﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻮﻗﻊ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ،ﺣﻴﻦ
ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮرة اﻟﺮﺣﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮك ﻛﻞ ﺷﻲء) :وﺗﻌﺮﻛﻜﻢ ﻋﺮك اﻟﺮﺣﻰ ﺑﺜﻔﺎﻟﻬﺎ .(...
ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة زﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻣﻌﺒﺮاً وﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻴﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،أﻓﺮغ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ وﻳﻌﻈﻢ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻤﺎ ،وﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎً ،ﻓﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﻧﺠﺎزات.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺑﺎدل اﻟﺰﻣﻦ زﻫﻴﺮاً ﺧﻠﻮداً ﺑﺨﻠﻮد ،ﻓﺤﻔ ِ
ﻆ
ذﻛﺮه ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺧﻠﺪه زﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﻤﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻓﻔﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ زﻫﻴﺮ
ﺻﻨﻴﻊ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺰﻣﻦ ﺧﻠﻮداً ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺬاك اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺧﻠﺪه وﺧﻠﺪ ذﻛﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﺻﻨﻌﻮه ،ﻓﻼ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺮم ﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف إﻻ وﻳﺬﻛﺮ زﻫﻴﺮ أﻳﻀﺎً ،ﻓﻜﺎﻓﺄه اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺄن ﻗﺮن
ذﻛﺮه ﺑﺬﻛﺮ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﺪل اﻟﺰﻣﻦ ووﻓﺎﺋﻪ ،ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ ذو ذاﻛﺮة ﻻ
ﺗﻌﺮف اﻟﻨﺴﻴﺎن.
وﻳﻈﻬﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﻌﺖ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻮﻓﺎء
اﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺣﺮص اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ،وﻟﻮﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺮب ﻣﻔﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﺣﻢ ،ﻟﻴﺘﺮﺟﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮه ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷوﻓﻴﺎء ،ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ أم
أوﻓﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ )أﻣﻦ أم أوﻓﻰ  ،(...واﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ )اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف
وﻫﺮم ﺑﻦ ﺳﻨﺎن( ،وإﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء أن ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﻓﺎء واﻷوﻓﻴﺎء ﺑﻮﻓﺎء.
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اﺑﻨﻴﺎن

اﻟﺨﻠﻮد

ـ ـ ـ )اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ /اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ( ـ ــــ

اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن
+
زﻫﻴﺮ

وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻀﻴﻒ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻤﻦ ﻣﻠﻜﻮا اﻟﻤﺎل واﻟﺠﺎه ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮوه
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺜﻤﺮه اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن ،ﻣﺎﺗﻮا واﻧﻘﻄﻊ ذﻛﺮﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﻋﻴﺎن ﺑﺪأت ﻟﻬﻤﺎ
ﺣﻴﺎةٌ أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻤﻮتِ واﻟﻔﻨﺎء ،وﻛﺎن زﻳﺖُ اﻟﺤﻴﺎةِ ﻫﺬه ووﻗﻮد اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎ
ﺑﺬﻻه ﻣﻦ ﻣﺎل وﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ.
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺟﺎد ﺣﻴﻦ أﻣﺴﻚ ﺑﺈﺗﻘﺎن وﻣﻬﺎرة وﻓﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراة اﻟﺰﻣﻦ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎره
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﺜﻼث ،ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى وﺗﻜﻮن اﻣﺘﺪاداً ﻟﻬﺎ:

اﻟﻤﺎﺿﻲ

اﻟﺤﺎﺿﺮ

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ زﻣﻦ اﻟﺼﻠﺢ ووﻗﻒ اﻟﺤﺮب واﻟﻤﻐﺎﻧﻢ ،وﻫﻮ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻤﺜﻞ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب واﻟﻘﺘﻞ ،وﻫﺬان اﻟﺰﻣﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﺣﺮص زﻫﻴﺮ ﺑﻦ
أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮره اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﻓﻴﻨﺒﺾ ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ ،وﻳﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻞ
اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ وﻳﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻤﺎ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ )زﻣﻦ اﻟﺤﺮب(
وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﺪﻳﺎت( أﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ )زﻣﻦ وﻗﻒ اﻟﺤﺮب( ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺼﺮاً ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ( .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻟﻠﺰﻣﻨﻴﻦ )اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ( أﺳﺴﺘﺎ
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎدﻣﺔ )زﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ( ﺧﻠﺪت ﺳﺠﻞ اﻟﺨﻴﺮﻳﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺰﻣﻨﻴﻦ )اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ( ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺎ زﻣﻨﻴﻦ ﻣﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺎدم )اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ( ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻓﺄ زﻣﻦ )اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ( اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺼﻠﺢ ،ﺑﺄن ﺧﻠﱠﺪ
ذﻛﺮﻫﻤﺎ اﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﻛﻨﺰ اﻟﻤﺠﺪ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
اﻟﻘﺼﻴﺪة) :وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺒﺢ ﻛﻨﺰاً ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺪ ﻳﻌﻈﻢ( .ﻓﻘﺪ اﺑﺘﺪأت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ
اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ،آﺧﺬﻳﻦ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻗﺪ ﻻﺣﺖ وأن ﻫﺬا أواﻧﻬﺎ
 وﻫﻲ ﻛﻨﺰ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺎﺣﺘﻪ  -وأن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮاﻫﺎ .وﻫﻤﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺠﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ).(28
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دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴـــــﺔ اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳــــــــﺔ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ

ﻻ ﺷﻚ أن زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮر واﻟﺪﻻﻻت ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،وأﺟﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ إﻃﺎراً وﺗﺸﻜﻴﻼً ،ﻓﺄﺧﺮج ﺻﻮراً ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦ
أﻋﺪاء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ورﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﺎﻋﻴﻴﻦ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ وﻗﻒ اﻟﺤﺮب ،وﺟﻌﻞ ﻣﻦ )ﻫﺮم ﺑﻦ ﺳﻨﺎن
واﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف( ﺑﻄﻠﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﺟﺴﺪا ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة وﺑﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﻮت
واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﻮف ،وﻫﺬا اﻟﺪور ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ دور اﻟﺒﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﺪﻏﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻏﺒﺎت
اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻮد اﻟﺬِﻛﺮ ،وﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﻬﺬا اﻟﺨﻠﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ) .(29وﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة أو ﻟﻠﻨﺺ ،ﻷن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺺ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ ﺣﻴﺎً ﻓﺎﻋﻼً
ﺑﻴﻨﻨﺎ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻤﻮﺗﻪ واﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة أو ﻣﺮﺣﻠﺔ ،ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺖ ﻫﻤﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻧﺬاك ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺨﺘﺰن رﺳﺎﺋﻞ ذات دﻻﻻت
وأﻓﻜﺎر ﺗﺸﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ وﻣﺠﺘﻤﻊ ،وﻫﻮ ﺷﻌﺮ ﻣﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة
ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﺒﺤﺚ ،وﻫﺬا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ،وأن
اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻊ ﻓﺎرق اﻟﺰﻣﻦ ،وﻟﺬا ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻇﺮوﻓﻬﺎ
وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﺘﻜﺮر ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻﺣﻘﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺠﺎً واﺿﺤﺎً ورؤﻳﺔ اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ واﻋﻴﺔ).(30
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺐ اﻟﺰﻣﻦ دوراً ﺑﺎرزاً ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة زﻫﻴﺮ وﻓﻜﺮه ،ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ "ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻠﻮن ﺑﺈﺣﺴﺎﺳﻪ إزاء اﻟﻮﺟﻮد ،واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻬﺘﻢ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻌﺸﻴﺮﺗﻪ ،أو ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،واﻟﻤﺸﻐﻮل ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ أﺳﺮار اﻟﻜﻮن ،واﻟﺤﺎﻣﻞ
ﻫﻢ اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺤﻴﺎ وﻗﺘﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮاه وﻣﺪارﻛﻪ ،وﻳﻌﻴﺶ ﻟﺤﻈﺎﺗﻪ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮه ووﺟﺪاﻧﻪ").(31
ﻟﻘﺪ أدرك اﻟﺴﻴﺪان )ﻫﺮم ﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف( أن اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻠﺬﻛﺮ اﻟﻄﻴﺐ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻤﻴﺪ
وﻟﻴﺲ ﻟﻜﻨﺰ اﻟﻤﺎل ،ﻟﺬا آﺛﺮا أن ﻳﺪﻓﻌﺎ ﻛﻞ دﻳﺎت اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ إﺣﺴﺎﺳﻬﻤﺎ ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮت
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ،وﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻋﻤﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻤﺎذج ﺳﺎﻣﻴﺔ وﻗﻴﻢ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﻘﻄﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﺎﺳﻴﺴﻬﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ أن اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻫﻮ إﺣﺴﺎس ﺿﻤﻨﻲ
وﺷﻌﻮر أﻛﻴﺪ ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ).(32
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻋﺮض أﻓﻜﺎرا إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻟﻐﻮي
ﻓﻨﻲ ﺟﻤﻴﻞ ،وأﺟﺎد ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن،
وﺗﻘﺪﻳﺮ دور اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﺼﻠﺢ ﺗﺎﻣﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮص.
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 ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ زﻫﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮاً ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ
 ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﺒﺮاﻋﺔ واﻗﺘﺪار ﻓﺮﻳﺪﻳﻦ أن، ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻠﺢ وﻗﺘﺌﺬ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ
 ﻟﺬا ﻓﺈن ﻟﻐﺔ،ﻳﻤﺪح وﻳﺼﻒ وﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﻴﻦ واﻟﻮﺳﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ وﻋﺎءﻫﺎ وﺷﻴﻔﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻً ﻣﻌﻴﻨﺎً أو رؤﻳﺔ
.(33)ﺧﺎﺻﺔ
 وأﻟﺒﺴﻬﺎ ﻟﺒﺎﺳﺎً )دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً( ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ،ﺮ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎتوﻏﻴ
. ﻛﻤﺎ ﻗﺪم دروﺳﺎً ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻓﻦ اﻟﺤﻮار.اﻟﻈﺮف واﻟﺤﺎل اﻟﺬي ﻋﺎﺷﻪ واﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﺼﺪده
 وﻫﻮ ﻳﺤﺐ اﻟﺴﻠﻢ،وإن اﻟﺪارس ﻟﻠﻤﻌﻠﻘﺔ ﻟﻴﻠﻤﺲ أن زﻫﻴﺮا ﻳﻜﺮه اﻟﺤﺮوب واﻟﺼﺮاﻋﺎت وﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻓﻘﺪ رأى أﻃﻼل أم أوﻓﻰ اﻟﺪارﺳﺔ دﻳﺎرا ﺧﺼﺒﺔ، وﻫﻮ ﻣﺴﻜﻮن ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻴﺒﺎب إﻟﻰ ﺣﻴﺎة،وﺻﺎﻧﻌﻴﻪ
:ﻋﺎﻣﺮة ﺣﻴﺔ ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة؛ ﻳﻘﻮل
(34)

وأﻃﻼؤﻫﺎ ﻳﻨﻬﻀﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﺜﻢ

ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻴﻦ واﻷرام ﻳﻤﺸﻴﻦ ﺧﻠﻔﺔ

 وﻫﺬا ﻫﻮ،ﺎء ﻣﺸﺮﻗﺎإﻧﻬﺎ ﺻﻮرة ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻞ اﻟﺘﺸﺎؤم ﺗﻔﺎؤﻻ وﺿ
. اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎﻇﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﺻﻮره،اﻟﺬي أﻫﻠّﻪ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻨﺒﻴﻞ

Poetic Language Diplomacy: Reading in Zuhair Bin Abi
Sulma’s Muʻallaqet
Mohammad Ibnian, Department of Humanities, Jordan University of Science
and Technology, Irbid, Jordan.
Abstract
The study aims to examine the features of the language used by the poet Zuhair bin
Abi Sulma, which makes the reader stand in front of an amazing portrait of political
dialogue and diplomatic techniques which eventually led to the cessation war which
lasted for years and almost ended the clans of Abs and Theban.
The research seeks to follow the minute details of lifestyle back then as the poet
does justice to those who did their best to stop the war and the absurdity of death so
everyone enjoyed peace. Hence, the poet does justice to Haram Bin Sinan and Al-Hareth
Bin Awf as he dedicated part of his poems to immoratalize their memories along with
immortalizing the age, the agreement, the poem, and the poet himself.
Keywords: Poetic Language, Zuhair Bin Abi Sulma’s Muʻallaqet, Diplomacy, Loyalty,
Two Masters
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دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴـــــﺔ اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳــــــــﺔ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (1ﻳﻨﻈﺮ :زراﻗﻂ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ،اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﺤﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،1991 ،ص.39
) (2اﻟﺰوزﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،1992 ،ص.71
) (3اﻟﺰوزﻧﻲ ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.78-75
) (4ﻳﻨﻈﺮ :ﻗﺼﺒﺠﻲ ،ﻋﺼﺎم ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،دار اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،1980 ،ص.283
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺴﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار أﻣﻴﺔ ،ط1989 ،2م ،ص.15
) (6اﻟﺰوزﻧﻲ ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.77
) (7اﻟﺰوزﻧﻲ ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.77
) (7ااﻟﺰوزﻧﻲ ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.76-75
) (8ﻳﻨﻈﺮ :ﻫﻮﻟﺐ ،روﺑﺮت ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ )ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ( ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ2000 ،م ،ص.21
) (9ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻮزﻓﻮر ،أﺣﻤﺪ ،ﺗﺄﺑﻂ ﺷﻌﺮا ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻨﻚ،
ص.7-1
) (10اﻟﺰوزﻧﻲ ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.77
) (11اﻟﺰوزﻧﻲ ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.76
) (12اﻟﺰوزﻧﻲ ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.77
) (13ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﺎزﻋﻲ ،ﺳﻌﺪ ،أﺑﻮاب اﻟﻘﺼﻴﺪة – ﻗﺮاءات ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﻌﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
2004م ،ص.73
) (14ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻮﺑﺮ ،ﻛﺎرل ،أﺳﻄﻮرة اﻹﻃﺎر – ﻓﻲ دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻳﻤﻨﻰ ﻃﺮﻳﻒ اﻟﺨﻮﻟﻲ،
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻌﺪد ) ،(292اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،2003 ،ص.200
) (15اﻟﺰوزﻧﻲ ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.76
) (16اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ .35
) (17اﻟﺰوزﻧﻲ ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.76
) (18اﻟﺰوزﻧﻲ ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.76
) (19اﻟﺰوزﻧﻲ ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.77
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) (20ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺮﺗﺎض ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﻌ ّﻠﻘﺎت ،ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ /أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮﺻﻬﺎ ،دار اﺗﺤﺎد
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،1998،ص.14
) (21ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺼﺎﺋﻎ ،ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺤﺪاﺛﻮي واﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﻟﺤﺪاﺛﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ( ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ1999 ،م ،ص.41-40
) (22اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ ،آﻳﺔ .19
) (23ااﻟﺰوزﻧﻲ ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.77
) (24اﻟﺰوزﻧﻲ ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.76
) (25اﻟﺰوزﻧﻲ ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.76
) (26ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﺎزﻋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.101
) (27ﻳﻨﻈﺮ :رﺑﺎﺑﻌﺔ ،ﻣﻮﺳﻰ ،ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،إرﺑﺪ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﻤﺎدة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،1998 ،
ص.61-60
) (28ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻠﺤﻢ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻌﺎذﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻬﺠﺮي ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه،
اﻷردن – إرﺑﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك1997 ،م ،ص.14-13
) (29ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺠﺎﺑﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ،اﻟﺘﺮاث واﻟﺤﺪاﺛﺔ – دراﺳﺎت ..وﻣﻘﺎﻻت ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1991 ،م ،ص.35
) (30ﻓﻮﻏﺎﻟﻲ ،ﺑﺎدﻳﺲ ،اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،اﻷردن) ،ﺟﺪارا ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ – ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺤﺪﻳﺚ(2008 ،م ،ص.69
) (31ﻳﻨﻈﺮ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،زﻛﺮﻳﺎ ،ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ1971 ،م ،ص.201
) (32ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﻤﺴﻴﺮي ،دراﺳﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
2006م ،ص.20
) (33ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﻤﺴﻴﺮي ،دراﺳﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
2006م ،ص.20
) (34اﻟﺰوزﻧﻲ ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.72
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دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴـــــﺔ اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳــــــــﺔ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،زﻛﺮﻳﺎ ،ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ1971 ،م.
اﻟﺒﺎزﻋﻲ ،ﺳﻌﺪ ،أﺑﻮاب اﻟﻘﺼﻴﺪة – ﻗﺮاءات ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﻌﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
2004م.
ﺑﻮﺑﺮ ،ﻛﺎرل ،أﺳﻄﻮرة اﻹﻃﺎر – ﻓﻲ دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻳﻤﻨﻰ ﻃﺮﻳﻒ اﻟﺨﻮﻟﻲ ،ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻌﺪد ) ،(292اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.2003 ،
ﺗﺄﺑﻂ ﺷﻌﺮاً ،أﺣﻤﺪ ﺑﻮزﻓﻮر ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻔﻨﻚ) ،د.ت(.
اﻟﺠﺎﺑﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ،اﻟﺘﺮاث واﻟﺤﺪاﺛﺔ – دراﺳﺎت وﻣﻘﺎﻻت ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1991 ،م.
رﺑﺎﺑﻌﺔ ،ﻣﻮﺳﻰ ،ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،إرﺑﺪ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﻤﺎدة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.1998 ،
زراﻗﻂ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ،اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﺤﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1991 ،م.
اﻟﺰوزﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺪار
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.1992 ،
اﻟﺼﺎﺋﻎ ،ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺤﺪاﺛﻮي واﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﻟﺤﺪاﺛﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ(،
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ1999 ،م.
ﻓﻮﻏﺎﻟﻲ ،ﺑﺎدﻳﺲ ،اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،اﻷردن) ،ﺟﺪارا ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ – ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ(2008 ،م.
ﻗﺼﺒﺠﻲ ،ﻋﺼﺎم ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،دار اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ1980 ،م.
ﻣﺮﺗﺎض ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﻌﻠّﻘﺎت ،ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ /أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮﺻﻬﺎ ،دار اﺗﺤﺎد
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب.1998 ،
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اﺑﻨﻴﺎن

اﻟﻤﺴﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار أﻣﻴﺔ ،ط1989 ،2م.
اﻟﻤﺴﻴﺮي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،دراﺳﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
2006م.
ﻣﻠﺤﻢ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻌﺎذﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻬﺠﺮي ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه،
اﻷردن – إرﺑﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك1997 ،م.
ﻫﻮﻟﺐ ،روﺑﺮت ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ )ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ( ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ2000 ،م.
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